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     This paper has two aims: one is to examine the significance of the two well-known “artist colonies” 
whose central members were Virginia Woolf (1882-1941) and Julia Margaret Cameron (1815-78). 
Both women are, first and foremost, famous for their innovative ideas in their respective fields of 
art, namely, literature and photography, and have frequently been referred to in the discussion of 
“modernism” in art scene. 
As Julia Margaret’s great-niece, Virginia naturally developed an interest in, and an affinity with, her 
remarkable ancestor though Julia had been dead for four years when Virginia was born. We can see 
Virginia’s affectionate interest in Julia, in the form of her two works, Freshwater: A Comedy with her 
great-aunt as its heroine, and Victorian Photography of Famous Men and Fair Women by Julia Margaret 
Cameron which Virginia compiled with Introduction by herself and her art critic friend Roger Fry.
    The other aim of this paper is to clarify the national identity of the British people by shedding 
light on “salon culture” (my words) which used to flourish through the 18th and 19th centuries and 
is still found in different scenes of British social scenes.
In this part II, the Bloomsbury Group and its influences on Virginia Woolf, one of its two pivotal 
members and one of the greatest writers in the twentieth century, are considered, just as in Part I 
the salon called “Dimbola Lodge” and its influences on Woolf’s great aunt, Julia Margaret Cameron, 

















































































































　「ブルームズベリー」のメンバーたちについて言えば、その大半が 1876 年から 1885 年の間に生
まれている。いわばその第二世代で最後のメンバーのひとり、ヴァネッサの次男クウェンティ
ン・ベルが 2008 年に世を去り、もう一人のメンバー、娘のアンジェリカ・ガーネットが今日 94
歳である。他にももうひとり血縁者としてレナード・ウルフの甥セシル・ウルフがいて、高齢な
がら健在である。かれはここ 17 年間 Cecil Woolf Publishers の社主として ‘Bloomsbury Heritage’
という統一タイトルのもとに 62 編の「ブルームズベリー」関連のモノグラフを出版している。筆














よってなされたからである。それから 20 年ほど後の 1949 年、レナード・ウルフはアメリカの
Harcourt Brace 社から「ブルームズベリー」の「芸術的・知的意義」について本を出版したいの
























































































　　　　　　ヴァネッサ・ベル ( 旧姓：スティーヴン 1880 -1969) 画家
　　　　　＊クライヴ・ベル (1881 -1964)  美術・文化評論家
　　　　　　ダンカン・グラント (1885 -1978) 画家
　　　　　　エイドリアン・スティーヴン（1883 -1948）精神分析学者
　　　　＊＋リトン・ストレイチー (1880 -1932) 伝記作家
　　　　　＋ロジャー・フライ (1886 -1934) 美術評論家・画家
　　　　　　E M フォースター（1879 -1970）小説家・エッセイスト
　　　　　＋メイナード・ケインズ (1883 -1946) 経済学者・大蔵省勤務
　　　　＊＋サクソン・シドニー・ターナー（1880 -1962）大蔵省勤務











































　1906 年 9 月、トゥビィは姉妹や友人たちと共にギリシャを皮切りに旅をし、そこで病を得て






り合い、一緒に展覧会を開催したいとの思いがあった（メンバー 13 名中 3 名が画家、美術評論





















































のであるかのように見受けられた。」(Ed. Rosenbaum, The Bloomsbury Group 112)
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もう一人のとらえどころのない訪問者は E M フォースターです。私たちと一緒にいるときは完
璧に寛いでいるのですが、同じ位完璧に自分自身の世界へと姿を消してしまうのです」（Ed. 




ウルフとその叔母 J M キャメロンについてであることを考えれば、「ブルームズベリー」の中で
も友人仲間としてのみならず作家としてもウルフと少なからぬ関心を寄せあった人物にとりわけ
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